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Abstract: After the accident of atomic power plants in Fukushima, Japan, the removal of radioactive materials released 
to environment is most important task and rapid response to the severe problem is required. It is well known that 
various biomass have adsorption ability for toxic metal ions from aqueous media. We have evaluated the adsorption 
ability of many fiber crops for cesium and strontium ions. As the results, several fiber crops have considerable ability 
for the adsorption of such metal ions and are useful for a water and soil purification system in large scale. 
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Fig. 1 幾つかのバイオマス，植物体の構造要素 
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は，粉末の径を 1～2 mm 程度に調製した。 
 













mmol/L，10 mL に対し吸着剤 0.40 g 使用）からの Sr2+
イオン除去実験についても同様に行なった。 
また塩化セシウム水溶液，あるいは塩化ストロン


















































Table 1 各種吸着剤，植物繊維類の金属イオン除去率（24時間） 








1 合成ゼオライト >99  96  95 81 
2 陽イオン交換樹脂 >99 98 94 91 
3 キトサン 71 7 <5 - 
4 黒大豆皮 95  96 93  - 
5 黒豆茶殻 97  91 88 85 
6 麦茶殻 77  57 <5 -  
7 緑茶殻 48  91 97 82 
8 紅茶殻 63  95 85 80 
9 ウーロン茶殻 83  95 83 80 
10 籾殻 73  90  82 - 
11 ソバ殻 46  95  86 77 
12 くん炭（籾殻） 79  97 91 84 
13 くん炭（ソバ殻） 93  82 10 80 
14 イチョウ葉 89  77 <5 - 
15 柿葉 <5  96 77 - 
16 ミカン皮 <5  58 93 - 
17 ビール粕 87  46 (81) b <5 85 
18 コーヒー殻 56  76 81 81 
 a金属イオン 1.0×10-4 M 水溶液10 mLに対して，吸着剤 0.10 g使用  b ( )内は吸着剤 0.30 g使用の値 


























Mn+ = metal ion 
 















した（Fig. 3, 4）。 
 
a CsCl 1.0×10-5 M 水溶液 10 mL に対してゼオライト 20 mg， 
植物繊維 40 mg 使用 
Fig. 3 Cs+イオン除去率の時間変化a 
 
 
 a SrCl2 1.0×10-5 M 水溶液 10 mLに対して吸着剤20 mg使用 




























約500 0  Bq/kg の汚染土を
0.01 M HClで処理
ろ過後、水溶液を





Fig. 5 簡易放射能除去実験 
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